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Facts and Problemes On the Use Of
Manure in a Cultivated Field
― Case Study in TOttOri Prefecture―
Shigeru OzAKIキ
In recent years, manure in livestock farming has become excessive resulting
from the expansion of farna scale.  On the other hand,  crop farming needs
manure to increase soil prOductivity.  It is advantageous to combine livestock
farming and crop farming.  But, there are many difficult questions arising
from this combination   ln order to define these problems, the author made a
survey in 1978々ヤ1979 of 6 cases of this combination in l｀ottor  Prefecture and
the next 6 prOblems were exanined. (1)Reconsideration of the effect of the
manure,(2)Estabhshment of techniques in the usc of the manure.(3)Estab一
lishment of techniqucs in prOducing a good quality manure. (4)Economical
evaluation of the manure and establishment of a marketing system。(5)Increase
in the combinatiOn of livestock farming and crop farming。 (6)Recognition of
the part played by agricultural co―ope ative asso iations, and the fOrmulation













































































(51戸,35 ha)    (3戸,148頭)
水稲・野菜・果樹――肉用十  ・ 乳用牛
(289戸,223 ha)(70戸,482頭)(20戸,178頭)
すいか  , 長いも  一一  肉用キ
(820戸,450 ha)(630戸,140 ha)(36戸,2,500～3,000頭)
野菜・果樹 。しば ―   ブロイラー(1,700戸,1,770 ha)  (39戸,284万羽)
葉たばこ・水稲・はくさい 一― 】巴育豚
(のべ394戸,256 ha)  (6戸,3,500頭)
白ねぎ・いちご・水稲 ―一 月巴育豚  ・ 採卵鶏
(地域内260 ha,地域外)(27戸,9,700頭)(38戸,41万羽)
第1表 調査対象事例の名称および補完結合型の概要








































%     %     %
75,4     4 2    20 4
67 3     7.4    25 3
37 9    56.0     6.1
51.4    32 3    16 3
62.3    34.0     3 7
28 3    70 1     1 8
頭      頭      頭      羽     百羽
431        134        944      22,029       109
(216)  (25)  (42.9)  (612) ( 55)
178        482        889      13,057       204
( 5 4)     ( 6 9)     (37 0)      ( 225)    (  68)
672      2,528      7,945      18,810     1,263
( 8.3)     (13 0)     (30 8)      ( 459)  (1,263)
1'路)i駕)組1)イ将:4)守研)
476      1,374     10,369      77,697     1,612
( 4 0)     ( 2 1)     (34 9)      ( 272)    ( 115)
29         13      6,457     466,509       330
( 4,1)     ( 1 3)     (69.4)    (6,664)    ( 165)






耕 種(第3位までの金額と作物) 蓄 産(第3位までの金額と畜種〉
/1 ヽ   言十
































百 万 μl   白 力 円    白万「
941       724       160
(米) (果実) (工芸作 )
954        594        115
(米) (果実) (野 菜)
2,112       763       312
(野菜)  (米) (呆 実)
1,072       874       856
(果実) (里子菜) ( 米 )
2,728      2,377      1,196
(米) (野菜) (工芸作 )
990       156        73
(野菜) (米) (工芸作 )















百万円    百万FI    百万円
162        147         92
(乳用牛)( 鶏 )( 豚 )
64         63         58
(乳用キ)( 豚 )( 鶏 )
448        217        187
( 豚 )(乳用牛)( 鶏 )
2,532        759        472
( 鶏 )(乳用牛)( 豚 )
1,133         921        157
( 鶏 )( 豚 )(肉用キ )
2,074        888          9


























































































































































































































































































































































































































































































































































どが考えられる。今後は単なるふん尿の耕地還元処理か   体系.農業富民,4Ⅸ3126‐29(1977)
ら,これを―足がかりとした地域崇業の組翻北への展開―が 3)中野信夫:冷害を克服する土づくり,農業富民149
必要だといえる。                    18)66～71(1071)
おわりに,調査にあたりご協力をたまわつた各農協と  4)農林水岸省統討情報部 :1召和る1年度耕種生産構造調
農家代表着,ならびにど便宜をはかっていただいた鳥取   査報告き.(1978)
県農業会議に感謝の意を表する。            5)鈴木正佳:耕種・畜産両農家群の補完結合の実態と
文｀  献     6)盤雲曇蕉督歌置に露仔警撃選置婆と蓄産農
1)橋元 秀教:有機物施用め―理論と応用 (初版).農山   家の補完結合の展開方向(n(1979)
漁村文化協会,東京 (-1,″)pp.157～1961      7)鳥取県農協中央会 :′鳥取県における土づくり運動に      ,
2)早瀬達1戌F上有機質と基機質のバランスのとれた施肥   ついて.(1977)
